







　In water polo games, a team’s offensive ability with the extra-man after an exclusion foul can 
make the difference between victory and defeat. In the 42 games played by the 12 men’s teams 
at the 2016 Olympic Games, there were 812 exclusion fouls of which 310 led to a goal. The 
purpose of this study was to clarify the characteristics of extra-man offense in water polo. Data 
were obtained and analyzed from the 605 instances in which the extra-man formation used a 4-2 
system leading up to a shot. Videos of the games were watched and principal component analysis 
was carried out on various data. 
　Two principal components were extracted: breaking up the defensive formation and shooting 
motion. Then, a cluster analysis using these scores was carried out, and characteristics of the 
extra-man offense were classified into four clusters:
CL1: One-motion shots after a parallel pass
CL2: Shots after breaking up the defensive formation
CL3: Various shots from the top position
CL4: Shots with faking motion from the side position
　No team used CL1 with great frequency because it tends not to be a high-success shooting 
technique. The success rate with CL2 was high because the offensive team had found an opening 
in the defensive formation. The teams using this method most often were AUS, USA, CRO, ESP 
and SRB. CL3 tended to appear when a certain player had a particular shooting technique from 
the top position or when the team needed to shoot because the excluded player was about to 
return. Teams using this strategy frequently included AUS, JPN, FRA and HUN. Finally, CL4 
was a common technique for MNE, FRA and SRB.
　The principal component analysis was effective in distinguishing the characteristic strategies of 
































































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥
1 SRB 57 54 32 14 9 7 21 23 16 21 4 21 14 14 12 18 21
2 CRO 59 39 39 22 7 17 20 29 8 15 3 14 15 24 24 14 10
3 ITA 69 43 32 25 10 7 30 29 14 7 1 20 16 22 20 16 6
4 MNE 54 46 30 24 6 7 22 35 17 11 2 11 15 15 31 17 11
5 HUN 57 53 38 9 18 14 30 25 5 5 4 25 25 19 19 7 5
6 GRE 65 46 39 15 11 12 29 23 8 15 2 12 22 20 23 9 14
7 ESP 60 47 30 23 15 8 27 28 8 12 2 17 25 10 28 8 12
8 BRA 52 29 44 27 6 23 29 23 12 2 6 17 23 29 15 6 10
9 AUS 34 50 35 15 6 9 32 26 6 21 0 3 18 26 26 15 12
9 FRA 33 36 48 16 9 18 27 30 6 6 3 21 21 27 18 3 9
9 JPN 31 32 51 17 6 19 29 32 3 10 0 10 26 23 29 6 6
9 USA 34 47 35 18 9 15 18 50 3 3 3 12 15 18 47 6 3
605 44 37 19 10 13 26 29 10 11 2 16 19 20 24 11 10
クィック 1モーション 1フェイク フェイク ストレート バウンド ループ あり なし 右 左 あり なし
1 SRB 57 33 12 26 28 70 28 2 60 40 68 32 4 96
2 CRO 59 19 37 27 17 80 19 2 66 34 83 17 2 98
3 ITA 69 17 38 29 16 87 13 0 71 29 78 22 3 97
4 MNE 54 26 26 17 31 72 26 2 72 28 100 0 7 93
5 HUN 57 18 32 19 32 81 19 0 77 23 75 25 7 93
6 GRE 65 18 38 18 25 80 20 0 72 28 100 0 12 88
7 ESP 60 17 40 22 22 75 25 0 67 33 73 27 2 98
8 BRA 52 10 44 27 19 73 27 0 87 13 100 0 0 100
9 AUS 34 9 35 41 15 79 21 0 71 29 100 0 3 97
9 FRA 33 6 42 24 27 85 15 0 82 18 70 30 3 97
9 JPN 31 13 52 23 13 90 10 0 94 6 87 13 0 100
9 USA 34 24 41 15 21 82 18 0 59 41 97 3 3 97



































① ② ③ ④ ⑤ ⑥
1 SRB 57 54 32 14 9 7 21 23 16 21 4 21 14 14 12 18 21
2 CRO 59 39 39 22 7 17 20 29 8 15 3 15 24 24 14 10
3 ITA 69 43 32 25 10 7 30 29 14 7 1 20 16 2 20 6 6
4 MNE 54 46 30 24 6 7 22 35 17 11 2 1 15 15 31 17 11
5 HUN 57 53 38 9 18 14 30 25 5 5 4 2 25 19 19 7 5
6 GRE 65 46 39 15 11 12 29 23 8 15 2 12 22 20 23 9 14
7 ESP 60 47 30 23 15 8 27 28 8 12 2 17 25 10 28 8 12
8 BRA 52 29 44 27 6 23 29 23 12 2 6 17 23 9 15 6 10
9 AUS 34 50 35 15 6 9 32 26 6 21 0 3 18 26 26 5 12
9 FRA 33 36 48 16 9 18 27 30 6 6 3 21 21 7 18 3 9
9 JPN 31 32 51 17 6 19 29 32 3 10 0 10 26 23 29 6 6
9 USA 34 47 35 18 9 15 18 50 3 3 3 12 15 18 47 3
605 44 37 19 10 13 26 29 10 11 2 6 19 20 24 11 10
クィック 1モーション 1フェイク フェイク ストレート バウンド ループ あり なし 右 左 あり なし
1 SRB 57 33 12 26 28 70 28 2 60 40 68 32 4 96
2 CRO 59 19 37 27 17 80 19 2 66 34 83 17 2 98
3 ITA 69 17 38 29 16 87 13 0 71 29 78 2 3 97
4 MNE 54 26 26 17 31 72 26 2 72 28 100 0 7 93
5 HUN 57 18 32 19 32 81 19 0 77 23 75 25 7 93
6 GRE 65 18 38 18 25 80 20 0 72 28 100 0 12 88
7 ESP 60 17 40 22 22 75 25 0 67 33 73 27 2 98
8 BRA 52 10 44 27 19 73 27 0 87 13 100 0 0 100
9 AUS 34 9 35 41 15 79 21 0 71 29 10 0 3 97
9 FRA 33 6 42 24 27 85 15 0 82 18 7 0 3 97
9 JPN 31 13 52 23 13 90 10 0 94 6 87 13 0 100
9 USA 34 24 41 15 21 82 18 0 59 41 97 3 3 97














































































パスコース .951 -.294 -.033 .089 -.006 .000 -.004 -.001
シュート位置 .765 .134 .097 -.612 -.005 -.003 .110 -.008
シュー トモーション .637 .749 -.096 .146 -.009 -.042 .036 .010
ハンドアップ -.606 -.381 -.259 .240 -.084 -.159 .574 -.029
シュート結果 .116 .054 .980 .125 .067 -.007 .054 -.013
弾道 .039 -.025 -.248 .001 .966 -.017 .047 -.007
利き腕 .107 .191 -.085 .117 -.001 .949 .169 -.040
移動動作 -.111 -.236 .178 -.036 .034 .112 .129 .932






件数 第１主成分 (SD) 第２主成分 (SD)
クラスタ１ 93 1.023 (.345) -1.419 (.614)
クラスタ２ 190 -1.201 (.622) -.350 (.394)
クラスタ３ 169 .672 (.439) -.020 (.479)








た。各クラスタの件数、主成分得点の平均値、SD は表 3 に示し、特徴は以下のとおりであ
る。 
 
表 3 クラスタ別の件数及び主成分得点の平均（SD） 
 件数 第 1主成分 (SD) 第 2 主成分 (SD) 
クラスタ 1 93 1.023 (.345) -1.419 (.614) 
クラスタ 2 190 -1.201 (.622) -.350 (.394) 
クラスタ 3 169 .672 (.439) -.020 (.479) 
クラスタ 4 153 .127 (.489) 1.319 (.395) 
 
各シュートにおける 1 分得点を x軸、第 2主成分得点を y軸に、クラスタ分析で判
た 1～4に分別してプロットしたのが図 2である。た。これらのクラスタの解釈を行
うために表 4 タを用いた。 
 
 



























① ② ③ ④ ⑤ ⑥
1 93 38 44 18 46 35 3 0 0 0 15 16 14 27 39 1 3
2 190 53 29 18 0 0 0 38 30 32 0 12 0 1 25 32 31
3 169 38 40 22 9 25 65 0 0 0 1 4 47 43 5 0 0
4 153 43 39 18 0 0 30 66 1 3 0 33 16 14 33 3 1
全体 605 44 37 19 10 13 26 29 10 11 2 16 19 20 24 11 10
クィック 1モーション 1フェイク フェイク ストレート バウンド ループ あり なし 右 左 あり なし
1 93 9 68 23 1 76 24 0 73 27 90 10 1 99
2 190 54 46 0 0 77 22 1 34 66 91 9 1 99
3 169 0 38 42 20 82 18 1 96 4 86 14 3 97
4 153 0 0 34 66 80 20 1 93 7 75 25 12 88












































1 2 3 4
SRB 9 35 25 32
CRO 15 37 27 20
ITA 13 33 26 28
MNE 9 33 22 35
HUN 21 18 35 26
GRE 18 32 23 26
ESP 17 37 25 22
BRA 25 23 31 21
AUS 3 41 41 15
FRA 15 15 36 33
JPN 13 32 39 16
USA 24 38 15 24
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